
















A Critical Issue for Psychological Researches on the Development of Young Children’s Writing:



































































Eleanor Gibsonらは一連の研究（Gibson，1965; Gibson，Gibson，Pick，& Osser，1962; Gibson 




















































































































































































　Scribner & Cole（1981）と同じ 1980年代，幼児の文字習得研究の文脈においても，文字が思考
やコミュニケーションに対して果たす働きに焦点を当てる視点が打ち出されてきた。この種の研




























判じ絵の構成 ✓ ✓ ✓
意味的統合












している。（Cole, 1996/2002, p. 323より引用）
195幼児の書き言葉の発達に関する心理学的研究の課題



























































































































































Cow. （2）A cow has legs and a tail. （3）Yesterday evening it 
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